























Gene Sharp’s Theory of Strategic Nonviolence
 NAKAMI Mari
Abstract
　　This article examines Gene Sharp’s theory of strategic nonviolence. Sharp’s 
arguments are characterized by (1) a realistic view of international politics and 
human nature; (2) the view that political power of governments derives from the 
consent of the ruled and is more vulnerable than it may seem; and (3) two methods 
of struggle: (a) cutting the ruler’s sources of power by people’s disobedience and 
noncooperation and (b) political ju-jitsu. 
　　According to Sharp, nonviolent struggle is a “war without violence,” which 
shares commonalities with military action. However, it differs from a “war with 
violence” in the following points: kinds of weapons, the way of perceiving enemies, 
necessary expenses, estimated number of casualties and the degree of social 
destruction. For an effective struggle, the following requirements must be fulfilled: 
casting off fear, self-confidence, readiness for group action, advance preparations 
and openness in action. Participants need not be pacifists or saints, because the 
nonviolent method is chosen for pragmatic reasons and is realized as political 
wisdom. Sharp is also known as the major theorist of nonviolent Civilian-Based 
Defense (CBD). His theory has been used in the democracy movements as well as 
in the independence movements that erupted in parts of the world since 1980s 
and has produced certain successful results. 
　　Having discussed four points regarding Sharp’s approach, I draw the following 
conclusions. Sharp’s theory can continue to be effective as long as it is not 
considered a universal solution and is adopted appropriately according to the 
specific situations. I disagree with the idea of integrating CBD into national 
defense policies due to the significant problem it carries, but the idea provides 

































































































































































































































































































































































































































































































同盟国に CBD の採用を促す提案は、1980 年代半ばのヨーロッパの安全保障を論じた著



















































の民主化運動家と会っている。1989 年 5～6 月には、北京で反体制運動の指導者と会い、
天安門事件の際には北京にいたという。1990 年代には、ミャンマーの反体制グループと
タイ・ミャンマーの国境やタイで会談した。クーデタを非暴力的方法で食いとめたいとす
























































































































































出版局、1992 年）の書評を、『朝日ジャーナル』（1990 年 3 月 23 日号）に執筆している。ま
た「戦略としての非暴力を」（『歴史評論』2007 年 8 月号）において、シャープ等の議論の消化
が必要だと述べている。
（4） 次の３巻からなる。Power and Struggle(v.1), The Methods of Nonviolent Action(v.2), The 
Dynamics of Nonviolent Action(v.3),Boston (Porter Sargent),1973（以下、本書全３巻につい
ては、ＰＮＡと略す。頁数は 3 巻の通し番号である。）．
（5） 以下の描写は、Roger S. Powers, William B. Vogele eds, Protest, Power, and Change: An 
Encyclopedia of Nonviolent Action from ACT‐UP to Women’s Suffrage, NY & London　
(Garland), 1997. の Gene Sharp の項目による。
（6） 前者のタイトルは、Gandhi Wields the Weapon of Moral Power、後者のタイトルは Gandhi 












（11） 『市民的不服従』風行社、2004 年。「戦争廃絶の思想」（『政治思想学会会報』第 25 号、2007 年）。
「攻められたらどうするか」（君島東彦編『平和学を学ぶ人のために』世界思想社、2009 年）。
（12） 以上、この段落の記述については、PNA,p．7. G. Sharp, Social Power and Political Freedom, 
Boston (Porter Sargent),1980,pp.198-200 （以下、本書を SPPF と略す）．G. Sharp, Civilian-
Based Defense, pp.3, 120 （以下、本書を CBD と略す）. MAWRG, pp.3-4.
（13） 以上、この段落の記述については、CBD,pp.3-5．
（14） 以上、この段落の記述については、G. Sharp, Making Europe Unconquerable,pp.10,17,19,100
（以下、本書を MEU と略す）．
（15） 以上、この段落の記述については、MEU,pp.13,32-33,64-65,110,140-141.
（16） 以上、この段落の記述については、PNA,pp.70-71. CBD, p.120. G.Sharp, Waging Nonviolent 
Struggle, Boston(Porter Sargent), 2005, pp.21-23 （同書については、以下 WNS と略す）．
（17） 以上、この段落の記述については、MAWRG,pp.4-5. MEU, p.vii. G.Sharp, Gandhi as a Political 
Strategist, Boston (Porter Sargent), 1979, pp.127, 256-257 （以下、本書を Gandhi と略す）．




（22） 以上については、Gandhi, chs.11,12. なお Sharp は、ここで E.H.Carr の「政治と道徳の関係」
についての考えも取り上げ、同様の理由で批判している。
（23） 以上については、CBD, pp.37-38,40. PNA, pp.65-70. Gandhi, p.181.
（24） 以上の記述については、PNA,pp.657-658. WNS,p.47. なおこの発想について、シャープはグレッ
グ (Richard Gregg）に学んでいる。グレッグは柔道の技にヒントを得たこの作用を道徳的柔術
と呼んだが、シャープはそれを政治的柔術と言い換えて用いている（PNA,p.698）。Gregg の考
えについては、Gregg, The Power of Non-Violence, New York(Fellowship),1935 を参照。
（25） 以上に関しては、PNA, pp.707-755,807. CBD,pp.60-64.
（26） 「暴力なき戦争」は、Krishnala Shridharani によるガンディーについての研究書のタイトル 
War Without Violence に由来する言葉 (Gandhi, pp.131,315)。
（27） 以上については、WNS, p.43.『武器なき抵抗』118-119,123 頁。CBD,pp.9-10,37-38. PNA, 
p.755.
（28） CBD, p.39. ここでシャープは、短期で終結した具体例として、カップ一揆（1920 年）、エルサ
ルバドルの独裁的大統領の追放（1944 年）、1989 年の東ドイツ、チェコスロバキア、ブルガリ
アでの一党独裁崩壊等をあげている。
（29） Gandhi, p.182. CBD, pp.6, 17,126.
（30） このような例は、例えば１９６８年のチェコ事件の際や、１９８９年の天安門事件の際にみられ
た（WNS,pp.199,266）。
（31） 以上、この段落の記述については、特記したもの以外は、CBD, pp.38, 57. MEU, pp.110, 
178-179. PNA, pp.787,802-803.
（32） 以上、PNA,pp.456,478, 556, 596,682. Gandhi, pp.134-137, 185.
（33） 以上、PNA,pp.463,637,662. CBD,p.111.
（34） 以上、WNS, p.23. PNA,pp.71, 633-34. Gandhi, p.286.
（35） 以上、WNS, p.35. CBD, p.30. PNA,pp.460,575.
（36） 以上、この段落の記述については、PNA,pp.467,471-472,506-509,611. Gandhi,pp.122,183-184,
251,291. MEU,pp.67,71. SPPF, p.372. WNS, pp.44-45.
（37） 以上、PNA,pp.481-492.
（38） これら戦術については、PNA の vol.2 (pp.109-445) で詳しく述べられている。








（45） George F. Kennan, “A New Philosophy of Defense”, in The New York Review of Books, 
February 13, 1986, pp.3-6.
（46） 以下、CBD, pp.143-146,148.
（47） WNS, pp.4-5, 280. ランドル、前掲書、82、150-151、244 頁。Amilabh Pal, “The Progressive 





（51） 以上のシャープの考えについては、CBD,pp.122-123, 125-126. MEU,p.76. 
（52） MEU, p.77. シャープは、ガンディーが闘争において自文化を重視していたことには言及してい
るが（Gandhi, ch3.）、シャープ自身が文化の問題に関心を払っているようには見受けられない。
（53） Just and Unjust Wars, Fourth Edition, New York(Basic Books), 2006, pp.333-334.
（54） CBD, p.18.

